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Imperial Rescript on Education.
Know ye, Our subjects :
Our Imperial Ancestors have founded Our Empire on basis broad and
everlasting, and have deeply and firmly implanted virtur ; Our subjects ever united
in loyalty and filial piety have from generation to generation illustrated the beauty
thereof. This is the glory of the fundamental character of Our Empire, and herein
also lies the source of Our education. Ye, Our subjects, be filial to your parents,
affectonate to your brothers and sisters ; as husbands and wives to harmonious, as
friends true ; bear yourselves in modesty and moderation ; extend your benevolence
to all ; pursue learning and cultivate arts, and thereby develop intellectual faculties
and perfect moral powers ; furtermore, advance public good and promote common
interests ; always respect the Constitution and observe the laws ; should emergency
arise, offer yourselves courageously to the State ; and thus guard and maintain the
prosperity of Our Imperial Throne coeval with heaven and earth. So shall ye not
only be Our good and faithful subujects, but render illsutratious the best traditions of
your forefatheres,
The way here set forth is indeed the teaching bequeathed by Our Imperial
Ancestors, to be observed alike by Their Descendants and the subjects, infallible for
allages and true in all places. It is Our wish Ourselves to lay it to heart in all
reverence, in common with you, Our subjects, that we May all thus attain to the
same virture.
The３０th day of the１０th month of the２３rd year of Meiji.
（Imperial Sign Manual. Imperial Seal.）
理科 理科の教科書使用は禁止されている。というのは，多様な地域の実情













































































































４）Report by Mr. Watson, Her Majesty’s Secertary of Legation, on the present Educational
System of Japan, November３０,１８７３. Parliamentary Papers. Vol. LXV,１８７４である。
５）三好信浩『ダイアーの日本』福村出版，１９８９年，１０７－１０８頁。
６）J. H. Higginson, Selections from Michael Sadler, Dejall & Meyorre International Publishers,
１９７９; ＊J. H. Higginson, “Establishing a History of Education Course”, History of Education,
Vol.９, No．３,１９８０; ＊J. H. Higginson, “Michael Sadler’s Groundwork as Research Director”,
Compare, Vol.２５, No.２,１９９５; ＊M. J. Wilkinson, “The Office of Special Inquiries and





を依頼した。吉田と菊池の論文も収録した編著は，M. Sadler ed., Moral Instruction and
Training in Schools ; Report of an International Inquiry, Vol.１ and ２, London, Longman,
Green & Co.,１９０８である。１９１１年から２３年までリーズ大学学長を務めた後，３４年まで母
校のオックスフォード大学ユニヴァーシティ・カレッジの学寮長の職にあった。R. Aldrich
and P. Gordon, Dictionary of British Educationalists, Woburn Press,１９８９, pp.２１６－２１７.
ところで，サドラーが教育局（その後，教育院）在職中に執筆した（共著も含めて）外
国調査の論文リストについては，O. S. Pickering, Sir Michael Sadler : A Bigliography of his





８）J. H. Higginson, “Michael Sadler’s Groundwork as Research Director”, Compare, Vol.２５, No.
２,１９９５, p.１１１. サドラーは１８９１年のアメリカ訪問中に，ハリス長官と長時間にわたって
会見していた（M. J. Wilkinson, “The Office of Special Inquiries and Reports : Educational
２３６ 松山大学論集 第１６巻 第１号
Policy-making under Michael Sadler”, History of Education, Vol.８, No.４,１９７９, p.２７９）。
９）藤井泰，前掲書，１５０－１５１頁。
１０）J. H. Higginson（１９９５）, op. cit., p.１１２.
１１）Board of Education（Education Office）, Special Reports on Educational Subjects（Vol.１－２８）,
HMSO,１８９７－１９１４. 日本でも１９７４年に復刻版が出されている。ちなみに，第１巻は「イ
ギリスとヨーロッパ大陸諸国の教育」という題目で２６本の論文が掲載されている。全２８
巻の報告書の執筆者と訳者のリストに，John Vaughan, “Board of Education Special Reports :
Index of Authors and Translators”, History of Education Society Bulletin, No.２６,１９８０がある。






１５）“Commercial Education in Japan”, The Times,２７August,１９０７.
１６）“Education and Progress in Japan”, Nature,３March１９０４.
１７）H. Dyer, Dai Nippon : The Britain of the East, a Study in National Evolution, Blackie & Son,
１９０４. 平野勇夫訳『大日本』実業之日本社，１９９９年。
また１９０６年には，当時，インドに在住していたイギリス人が日本での現地調査にもと










２０）Board of Education, op. cit., Prefatory Note.
２１）ヒース（Sir Henry Frank Heath,１８６３－１９４６）は，１８６３年ヴィクトリア女王付きの細密画
家の息子としてロンドンに生まれた。ヒースが菊池に会ったのは，４４歳頃であった。（R.
Aldrich and P. Gordon, op. cit., pp.１１０－１１１. ; The Dictionary of National Biography, 1941－

































菊池に会ったときは，４３歳頃であった。（R. Aldrich and P. Gordon, op. cit., p.１０７.）
ハートグには，夫人が執筆した伝記（Mabel Hartog, P. J. Hartog : A Memoir, Constable,
１９４９）があるが，菊池に関する記述は見あたらない。
２６）“Baron Kikuchi on Japanese Education”, The Times,１５ Feb.１９０７. この開講講演は，D.
Kikuchi, “Japanese Education”, Nineteenth Century and After, Vol.６１, No.３６４, June１９０７とし




















































４０）１９１０年の日英博覧会については，Ayako Hotta-Lister, The Japan-British Exhibition of 1910,
Japan Library,１９９９が詳しい。日英の教育展示について，イギリス側の展示情報としては，
“London Education at the Japan-British Exhibition”, Education, April２９,１９１０がある。また，
日本政府は，日本教育に関する英文冊子を二種数，すなわち Department of Education,
Education in Japan ; Prepared for the Japan-British Exhibition，および History of Japanese
Education ; Prepared for the Japan-British Exhibition,１９１０を刊行している。
ところで，イギリス人による１９８０年代以降の日本教育への着目については，稿を改め
て論じたい。英米人による日本教育研究を分析した論文に，R. Goodman, “Japanese Educa-
tion : A Model to Emulate ?”, The Pacific Review, Vol.２, No.１,１９８９がある。また１９８０年代
の日本教育改革に関するイギリス人の研究には，M．スティーブンズ著・上杉孝実ほか訳
『イギリス教育学者のみた日本の教育』新世社サイエンス社，１９９３年があり，１９９０年代
の状況については，P. Cave, “Educational Reform in Japan in the１９９０s : ‘individuality’ and





２４０ 松山大学論集 第１６巻 第１号
